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ABSTRACT
Evidences of tectonic subsidence during the deposition of the marine Villarroya de los Pinares For­
mation (Aptian, Urgonian Facies) is found in the marginal Las Parras sub-basin (Maestrazgo Basin, 
Teruel). This tectonic activity is identified by the presence of a wedge-shaped strata! package related 
to fault activity and block rotation. The base of the wedge is an erosive surface that laterally evolves 
into an onlap surface, being the top a drowning surface. The wedge in the eastern section is built up 
by four shallowing upwards sequences, describing a retrogradational stacking pattern. A clear 
change from bioclastic, quartz rich limestone to muddy limestone with rudists, occurs gradually 
from base to top of the section. The western section is thinner than the eastern one and it only 
records the last muddy phase. Integration of both outcrops shows a higher subsidence at the eastern 
portion of the fault. The little dimensions of faulted blocks in Las Parras sub-basin suggest the possi­
bility of evaluate and separate tectonic, eustatic and sedimentary signals in the Aptian record.
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INTRODUCCIÓN
L o s  m a t e r ia le s  s e d im e n t a r io s  m a r in o s  d e  e d a d  A p t ie n s e s  
( F a c ie s  U r g o n )  d e  la  Z o n a  d e  E n la c e  d e  la  C o r d i l le r a  I b é r ic a  
f o r m a n  p a r te  d e  u n  p e r io d o  t e c t o s e d im e n t a r io  d e  rifting 
( S a la s  et al., 2 0 0 1 ) .  V a r io s  a u t o r e s  h a n  e s t u d ia d o  lo s  m a t e ­
r ia le s  a p t i e n s e s  e n  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  d e  la  C u e n c a  d e l  
M a e s t r a z g o ,  p r o p o n ie n d o  d i s t in t a s  o r g a n i z a c i o n e s  s e c u e n -  
c ia l e s  ( V e n n in  et al., 1 9 9 3 ;  S o r ia  et al., 1 9 9 4 ;  S a la s  et al. 
1 9 9 5 ;  C la r ia n a ,  1 9 9 9 ;  V e n n in  y  A u r e l l ,  2 0 0 1 ) .
E l p r o p ó s i t o  d e  e s t e  t r a b a jo  e s  d e s c r ib ir  la  e v o lu c i ó n  
e s t r a t ig r á f ic a  d e  u n a  e t a p a  lo c a l  c o n  fu e r te  s u b s id e n c ia  d i f e ­
r e n c ia l  a s o c ia d a  a  f a l la s  q u e  s e  d e s a r r o l ló  d u r a n te  la  s e d i ­
m e n t a c ió n  d e  l o s  m a t e r ia le s  A p t i e n s e s ,  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  
la  F o r m a c ió n  C a l i z a s  d e  V i l la r r o y a  d e  l o s  P in a r e s  ( C a n e r o t  
et al., 1 9 8 2 ;  C la r ia n a ,  1 9 9 9 ) .  E n  e l  á r e a  e s t u d ia d a ,  s i tu a d a  
e n tr e  la s  l o c a l i d a d e s  d e  C u e v a s  d e  P o r t a lr u b io  y  L a  R a m b la  
d e  M a r t ín , p r o v in c ia  d e  T e r u e l  ( F ig .  1 ) , s e  h a  r e c o n o c id o  u n  
r e l l e n o  s e d im e n t a r io  c o n  g e o m e t r ía  e n  c u ñ a  e n  d o s  a f lo r a ­
m ie n t o s .  E l in t e r é s  d e  e s t a  c u ñ a  s e d im e n t a r ia  d e  m a t e r ia le s  
m a r in o s  r a d ic a  e n  s u  p o s i c i ó n  m a r g in a l  r e s p e c t o  a  la  c u e n c a  
d e l  M a e s t r a z g o ,  a l N o r o e s t e  d e  la  S u b c u e n c a  d e  L a s  P a rr a s . 
E s t e  a f lo r a m ie n t o  s e  s i t ú a  m u y  p r ó x im o  a  la  F a l la  d e  la  
R a m b la  ( F ig .  1 ) , q u e  e s  u n a  f a l la  n o r m a l  a c t iv a  d u r a n te  e l  
C r e t á c i c o  in f e r io r  ( S o r ia ,  1 9 9 7 ;  C la r ia n a ,  1 9 9 9 ) ,  y  q u e  
r e p r e s e n ta r ía  u n a  d e  la s  e s t r u c t u r a s  q u e  d e f in e n  la  F a l la  d e  
la  M u e la  d e  M o n t a lb á n  q u e  d e l im i t a  p o r  e l  n o r te  la  C u e n c a  
d e l  M a e s t r a z g o  ( S a la s  et al., 1 9 9 5 ;  S a la s  et al., 2 0 0 1 ) .
DESCRIPCIÓN Y DISCUSIÓN DE LA ARQUITEC­
TURA ESTRATIGRÁFICA
L a  p r e s e n c ia  d e  u n  r e l l e n o  c o n  g e o m e t r ía  d e  c u ñ a  a b ie r ta  
h a c ia  e l  n o r te  e n  la  F o r m a c ió n  V i l la r r o y a  d e  lo s  P in a r e s  s e  
d e d u c e  d e  la  p r e s e n c ia  d e  d o s  a f lo r a m ie n t o s  e n  lo s  q u e  s e  
o b s e r v a  d ic h o  r e l l e n o  e n  o r ie n t a c io n e s  d is t in ta s  ( F ig .  2 a ) .  E l 
a n á l i s i s  d e  d ic h a  c u ñ a ,  s e  h a  r e a l iz a d o  m e d ia n t e  la  in te r p r e ­
t a c ió n  d e  f o t o g r a f ía s  a é r e a s  q u e  s e  h a  a p o y a d o  e n  o b s e r v a ­
c i o n e s  d e  c a m p o  y  f o t o g r a f ía s  d e l  a f lo r a m ie n t o  ( F ig .  2 ) ;  p a r a  
c a r a c te r iz a r  s u  r e g i s t r o  s e d im e n t a r io  s e  h a n  l e v a n t a d o  d o s  
c o lu m n a s  e s t r a t ig r á f íc a s  e n  l o s  e x t r e m o s  d e l  a f lo r a m ie n t o  
( C P R M - O e s t e  y  C P R M - E s t e ;  F ig .  3 ) .  E l a f lo r a m ie n t o  c o n s ­
t i t u y e  u n  b lo q u e  d e  6 0 0  m e tr o s  d e  lo n g i t u d ,  l im i t a d o  p o r  
f a l la s  y  f a l la d o  in te r n a m e n te ;  e s t á  in t e g r a d o  m a y o r ita r ia -  
m e n t e  p o r  la  F o r m a c ió n  V i l la r r o y a  q u e  b u z a  h a c ia  e l  N N E .  
P o r  d e b a j o ,  e n  la  z o n a  c e n tr a l ,  a f lo r a n  m a t e r ia le s  a r c i l lo s o s  
q u e  C la r ia n a  ( 1 9 9 9 )  c o r r e la c io n ó  c o n  la  F o r m a c ió n  M o r e l ia .  
P o r  e n c im a ,  s e  r e c o n o c e  la  F o r m a c ió n  E s c u c h a .
L a s  c o lu m n a s  l e v a n t a d a s ,  p e r m it e n  s in t e t iz a r  e l  r e g is t r o  
A p t ie n s e  d e  e s t e  a f lo r a m ie n t o  e n  tr e s  t r a m o s  s o m e r iz a n t e s  
A s . l ,  A s . 2  y  A s . 3  ( F ig .  3 ) ,  q u e  a d e m á s  d e s c r ib e n  u n a  t e n ­
d e n c i a  v e r t ic a l  d e  d i s m i n u c ió n  d e l  c o n t e n i d o  e n  c u a r z o  y  
e n r iq u e c i m i e n t o  e n  m ic r it a .  A s . l  r e p r e s e n t a  u n a  p la t a f o r m a  
s i l i c i c l á s t i c a  d e  a l t a  e n e r g ía .  A s . 2  y  A s . 3  s o n  p la t a f o r m a s  
m ix t a s ,  c o n  u n a  p a r te  b a s a l  t e r r íg e n o - c a lc á r e a  d e  a lta  e n e r ­
g ía ,  y  u n a  p a r te  s u p e r io r  n e t a m e n t e  c a lc á r e a  d e  b a ja  e n e r ­
g í a .  L a  s u b s i d e n c i a  d i f e r e n c i a l  e s  e v i d e n t e  p a r a  la s
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F ig u r a  1. Situación geográfica del afloramiento estudiado y principales rasgos paleoestructurales (Modificado de Soria, 1997).
s e c u e n c ia s  A s . l  y  b a s e  d e  A s . 2 ,  m ie n t r a s  q u e  p a r a  la  p a r te  
a lta  d e  A s . 2  y  A s . 3  n o  e x i s t e ,  y a  q u e  p r e s e n t a n  e s p e s o r e s  
m u y  s im i la r e s .
L a  c u ñ a  p r e s e n t a  l o s  m i s m o s  l ím i t e s  e n  a m b o s  a f lo r a ­
m ie n t o s ,  y  s u  r e l l e n o  c o r r e s p o n d e  c o n  la  m ita d  b a s a l  d e l  
tr a m o  A s .2 .  L a  c u ñ a  e s t á  l im i t a d a  a  la  b a s e  p o r  u n a  d i s c o n ­
t in u id a d :  e n tr e  l o s  d o s  a f lo r a m ie n t o s ,  s e  tra ta  d e  u n a  s u p e r ­
f i c i e  e r o s iv a ,  y  h a c ia  la  z o n a  s u b s id e n t e  p a s a  a  s e r  s u p e r f i c ie  
d e  onlap. E l  t e c h o  d e  la  c u ñ a  e s  u n a  s u p e r f i c ie  d e  in u n d a ­
c ió n  q u e  r e c u b r e  p o r  c o m p l e t o  la  s u p e r f i c ie  e r o s iv a  b a s a l.
La cuña en el afloramiento oriental
E l r e l l e n o  d e  la  c u ñ a  e n  e s t e  a f lo r a m ie n t o  s e  h a  r e p r e ­
s e n t a d o  e n  la  f ig u r a  2 b  y  2 c ,  y  s e  h a  d i v i d i d o  e n  c u a tr o  
s e c u e n c ia s  d e  s o m e r iz a c ió n  ( A ,  B ,  C , D )  q u e  s e  c o r r e s p o n ­
d e n  c o n  la s  s e c u e n c ia s  id e n t i f i c a d a s  e n  la  c o lu m n a  C P R M -  
E s t e  p a r a  la  p a r te  b a s a l  d e l  t r a m o  A s .2  ( F ig .  2 b ) .
E l r e l l e n o  d e  la  c u ñ a  a q u í  ( C P R M - E s t e )  t i e n e  2 0  m e tr o s .  
S u  p r im e r  e s t r a t o  s e  h a  s i t u a d o  e n  u n  b a n c o  d e  c a l i z a s  b io -  
c lá s t ic a s  ( A ,  F ig .  2 b )  q u e  p r e s e n t a  c a n t o s  d e  c a l i z a  b i o c lá s -  
t ic a ,  q u e  s e  in te r p r e ta n  r e la c io n a d o s  c o n  la  e r o s ió n  e n  la  
z o n a  n o  s u b s id e n t e  y  p o r  lo  ta n to  s i n c r ó n i c o s  o  p o s t e r io r e s  
a  e l l a .  L o s  t é r m in o s  c a lc á r e o s  d e  la s  d o s  p r im e r a s  s e c u e n ­
c ia s  ( A  y  B )  s o n  b i o c lá s t i c o s ,  la m in a d o s ,  c o n  g a s t e r ó p o d o s  
y  r ic o s  e n  c u a r z o ;  s e  in te r p r e ta n  c o m o  s e d i m e n t o s  d e p o s i t a ­
d o s  e n  la  z o n a  d e  b a t id a  d e l  o l e a j e .  L o s  t é r m in o s  c a lc á r e o s  
d e  la s  d o s  ú l t im a s  s e c u e n c ia s  (C  y  D )  s o n  m á s  m ic r í t i c o s ,  
c o n  g a s t e r ó p o d o s  y  m i l i ó l id o s .  L a  s e c u e n c ia  C  p r e s e n t a  
c ie r ta  t r a n s ic ió n  e n tr e  c u a r z o  y  m ic r it a ,  y  la  s e c u e n c ia  D  
p r e s e n t a  la  p r im e r a  a p a r ic ió n  d e  r u d is ta s ;  e n  a m b o s  c a s o s  s e  
in te r p r e ta n  c o m o  d e p o s i t o s  d e  lagoon p r o t e g id o .  L a s  f a c ie s  
m a r g o s a s  s e  in te r p r e ta n  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  d e p o s i t a d a s  e n  
s i t u a c i o n e s  p o r  d e b a j o  d e l  n i v e l  d e  b a s e  d e l  o l e a j e .  E s ta s  
c u a tr o  s e c u e n c ia s  s o n  e s t r a t o c r e c ie n t e s ,  y  d e f in e n  u n a  t e n ­
d e n c ia  r e tr o g r a d a n te  q u e  r e f le j a  u n  e p i s o d i o  d e  p r o g r e s iv o  
a u m e n t o  d e l  e s p a c i o  d e  a c o m o d a c ió n .
L a  d i s m i n u c ió n  d e  c u a r z o ,  p o d r ía  e s t a r  r e la c io n a d a  c o n  
u n a  r a le n t i z a c ió n  d e  la  a c t iv id a d  t e c t ó n i c a ,  y  p a r e c e  te n e r  
r e la c ió n  d ir e c t a  c o n  la  s u s t i t u c ió n  d e  la  p la t a f o r m a  m ix t a
( s e c u e n c i a s  A  y  B )  p o r  u n a  p la t a f o r m a  c a r b o n a t a d a  
( s e c u e n c i a s  C  y  D )  q u e  c a r a c t e r iz a  a  e s t a  u n id a d  e s t r a t ig r á -  
f i c a  e n  la s  á r e a s  m á s  s u b s id e n t e s  d e  la  c u e n c a  (V e n n in  y  
A u r e l l ,  2 0 0 1 ) .
La cuña en el afloramiento occidental
E n  e s t e  p u n t o  ( s e c c i ó n  C P R M - O e s t e ,  f ig u r a  3 )  la  c u ñ a  
s e d im e n t a r ia  t i e n e  1 0  m e tr o s  d e  e s p e s o r ,  n o  p r e s e n t a  a  la  
b a s e  d e s a r r o l lo  d e  f a c i e s  r ic a s  e n  c u a r z o  y  la s  f a c i e s  c a l c á ­
r e a s  a p e n a s  p r e s e n t a n  r u d is ta s .  N u e s t r a  in t e r p r e t a c ió n  e s  
q u e  s ó l o  e s t á  r e p r e s e n t a d a  la  ú l t im a  s e c u e n c ia  ( D )  d e  la s  
d e f in id a s  p a r a  e l  a f lo r a m ie n t o  o r ie n t a l ,  p u e s t o  q u e  é s t a  
r e p r e s e n ta  lo s  m i s m o s  a m b ie n t e s  s e d im e n t a r io s  y  t i e n e  u n a  
p o t e n c ia  s im ila r .
L a  c o m p a r a c ió n  e n tr e  a m b o s  a f lo r a m ie n t o s  in d ic a  u n a  
m a y o r  s u b s id e n c ia  h a c ia  e l  E s t e ,  a s o c ia d a  a  la  F a l la  d e  la  
R a m b la  ( F ig .  1 ).
CONCLUSIONES
L o s  p r im e r o s  e p i s o d i o s  d e  d e p o s i t o  d e  la  F o r m a c ió n  
V il la r r o y a  a l N o r o e s t e  d e  la  S u b c u e n c a  d e  la s  P a rr a s  s e  p r o ­
d u c e n  e n  u n  c o n t e x t o  d e  s u b s id e n c i a  t e c t ó n ic a ,  q u e  e n  e l  
a f lo r a m ie n t o  e s t u d ia d o  s e  m a t e r ia l iz a  e n  la  r o t a c ió n  d e  u n  
b lo q u e  f a l la d o  a  p a r t ir  d e  la  F a l la  d e  la  R a m b la ;  e s t o  s e  v e r i ­
f i c a  e n  u n  r e l l e n o  s e d im e n t a r io  c o n  g e o m e t r ía  d e  c u ñ a ,  
v a r ia c io n e s  d e  p o t e n c ia  im p o r t a n t e s ,  y  e r o s ió n  e n  la  z o n a  n o  
s u b s id e n t e  d e  lo s  b l o q u e s  r o t a d o s .
L a s  s e c c i o n e s  e s t u d ia d a s  p r e s e n t a n  u n a  r e la c ió n  d ir e c t a  
e n tr e  s u b s id e n c ia  d i f e r e n c ia l  y  c u a r z o ,  y  u n a  r e la c ió n  
in v e r s a  e n tr e  s u b s id e n c i a  y  f a c i e s  c a lc á r e a s  m ic r í t i c a s ,  
h e c h o  c o r r e l a c i o n a r e  c o n  e l  c o n t e x t o  t e c t ó n i c o  r e g io n a l .
E l p e q u e ñ o  t a m a ñ o  d e  l o s  b l o q u e s  i n v o lu c r a d o s  e n  la  
e x t e n s ió n  d e  la  s u b c u e n c a  d e  L a s  P a r r a s , s u g ie r e  la  p o s ib i ­
l id a d  d e  a n a l iz a r  l o s  e f e c t o s  s o l a p a d o s  d e  la  s e ñ a le s  t e c t ó ­
n ic a ,  e u s t á t ic a ,  y  s e d im e n t a r ia  m e d ia n t e  s u  in t e g r a c ió n  e n  e l  
a n á l i s i s  r e g io n a l ,  y a  q u e  p e r m it e n  e l  a n á l i s i s  d e l  onlap e n  
m á r g e n e s  in t e r n o s  d e  c u e n c a ,  a s í  c o m o  e l  a n á l i s i s  d e  p a tr o ­
n e s  d e  a p i la m ie n t o .
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S. i. Superficie de inundación
-— —  Superficie erosiva
------ Superficie de onlap
ripples de oscilación 
laminación horizonfal 20 -- 
estrat. X. de bajo ángulo 
0 6  esfrat. X. Hum m ocky












Figura 3. Columnas estratigráficas simplificadas de los aflora­
mientos estudiados y correlación. El área con rayado oblicuo 
representa la amplitud de la laguna estratigráfica (ver figura 2).
E s t e  tr a b a jo  e s  u n a  c o n t r ib u c ió n  a l p r o y e c t o  B T E 2 0 0 2 -
0 4 4 5 3 - C 0 2 - 0 2  d e l  M in is t e r io  d e  C i e n c ia  y  T e c n o lo g í a .
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